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Abstract
This paper describes he FLEM(FLow Element Method)computer prOgram which
analyzes geotechnical problems,including large deformatiOn and floM′
The prOcesses of rnaking a element stiffness lnatrix and calculating nodal forces are
the same to FEh/1(a g10bal stiffness lnatrix is not formed)Each node has a virtual
mass representing the mass Of the surrounding elements,and under unbalanced nodal
forces cach nOde displaces along a direction Of nOdal force vector according to the
equation of motion FLEh/1 adopts the explicit tilne■narching solut on schem  in
solving the equation of mOtiOn This process is the same to DE?lj sO it may be said
that FLEA/1 is a practical method coupling DEヽ江都/ith FE?l necessarily lt should be
emphasized that FLEM analysis dOes nOt need large matrix computatiOns and coHl‐
plex lagrangian coordinate expressions
The cOmputation procedures of the method are described, and a simple example
probleIIa is given which illustrates the capabilities Of the code
Key wOrds: Large deformatiOn,Equation Of lnOtiOn,DE?年,F h/1,Explicit tilne―marching scheme


































































































ds=(dx2+dy2)1/2                   (2)
この境界上に制限された形状関数は,n=2に対しては




































































IN∫ドe tte Nl tteぜ.
は要素形状関数マトリックス,
Ue=[111,vl,1le,VP,u3,v3,111,V4]I       (12)
は要素の節点変位ベクトルである
要素Ωe内のひずみは,(9)より次のとおり計算される.
εxtt ε h×=こ型 =豊wa°NaeOX 3‐t  OX
ε ytt ε hソ=≦型 =Σ vd Noe






uf≦u、=透E uaNaC(ξ,η)  vf=vh=擾】voNtte(ξ.η)
・……(16)
それと同時に全体座標x,yも,
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J=tll粧〕    囲
Jll=坐=豊x30 Nae Jlをif生=豊xa°Nse
Oξ a・1  0ξ Oη 〕_1  ∂η
J21=坐豊yょ半 J2がど生=豊yrk∂Nde
Oξ d‐1  ∂ξ Oη げi  Oη











Be=[BIe B 2c B 9e B 4t]
と書けるが,各成分は





一 ―∂x   Ox ∂ξ  Ox  Oη
=出t→坐 +」鰤 コ壁
∂ ξ °η         (27)
∂N`le  ∂ξ ∂Noe  ∂η O Nje





Oξ     Oη
これらの近似を用いると有限要素法でよく知られている
ように,要素剛性マ トリックスは次式となる。







































































△Fχi=Σ △Ftt i j, △Fフ =Σ △「 りj    (33)
さらに, これを節点1のt―△tにおける節点力 (「x II△1,
Fりilt△1)に加えて,時刻tにおける変位抗力による節
点力(Fx lⅢ Fダi tt)を求める.
























杵;将lltittati    側
これを時間増分△tで差分表示し,加速度 (」.▼)を未知数
とする陽形式の連立方程式で近似すると,
































































































































rZN      :演算ステップ数















































































IFB(・)    :この要素に物体力を作用させるか
と:作用させる  0:作用させない













NKX      :入力された全材料定数の数













CK(・.・)   :要素剛性マ トリックス










R、JACM(`.・)  :ヤコビアンマ トリックス
RJACI(;)  :ヤコビアン逆マ トリックス
数値積分に関する変数
GAUS(・,・)  :ガウス点の座標












































1   0 00000
2   2 00000
142  38 00000
EHD
ELEMEHT
1 4421    1
2 4421    2



















































1  2 00
2  2 00
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